





The effect of mere exposure of picture stimuli on impulsivity  
in a monetary choice task
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序　論
　将来の利益は、即時に獲得可能な同等の利益と比較














































　Two experiments were conducted to explore the effect of picture stimuli on monetary choice behav-
ior. Both experiments consisted of baseline and test phase. In the baseline phase, participants were 
presented with a choice between smaller sooner reward and larger later reward （monetary choice 
task）. In the test phase, participants were asked to complete the similar monetary task immediately 
after the observation of picture stimuli （fight pictures in Exp. 1; animal pictures in Exp. 2）. The differ-
ence of larger later reward chosen between test and baseline phase was regarded as the effect of pic-
ture stimuli on impulsivity. The results showed that impulsivity was increased in Exp. 1 and 
decreased in Exp. 2. These results were discussed based on the dual process theory of decision mak-
ing.





































































































































し、 1 標本の t 検定を実施したところ、動物写真は有

























































































F．明日 1600 vs J. 35 日後 3000 円




F．明日 4800 vs J. 45 日後 5500 円
picture display (15s)
blank  (1s)Exp. 1:  ﬁghting
Exp. 2: animal(s)
Exp. 1 :  ﬁghting
Exp. 2 :  animal(s)
choice display
(until response)
baseline phase test phase
Table １ 　金銭選択課題における選択肢の設定金額（円）・ 遅延期間（日）・ 増加金額（円／日）・ 増加金額帯
ベースライン テスト段階
ID 短遅延低額 長遅延高額 短遅延低額 長遅延高額 遅延期間 増加金額 増加金額帯
1 3500 3600 3600 3700 43 2
1 円台
2 1100 1300 1200 1400 25 8
3 4800 5500 4900 5600 45 16
10円台
4 3100 3600 3200 3700 20 25
5 6700 8500 6800 8600 70 26
6 1600 3000 1700 3100 35 40
7 4100 7100 4200 7200 20 150
100円台















内分散分析を実施した（Fig. 2 ）。分析の結果、1 日あ
たりの増加金額帯の要因について有意な主効果が認め





























































Fig. ２ 　 実験 １ における段階（ベースライン、テスト）と


















































性度によって決定される（Metcalfe & Mischel, 1999;
Fig. 3 　 実験 ２ における段階（ベースライン、テスト）と
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課題）。テスト段階において参加者は、写真刺激（実験 1 では格闘写真、実験 2 では動物写真）の観察の
直後に、テスト段階と同様の金銭選択課題を行った。ベースライン段階とテスト段階における長遅延高
額報酬選択率の差分を、写真観察が衝動性に与える影響の指標として用いた。実験の結果、衝動的選択
の生起率は実験 1 では増加、実験 2 では減少することが明らかにされた。これらの結果について、意思
決定の 2 過程モデルに基づく考察がなされた。
キーワード：衝動性、価値割引、意思決定、選択行動
